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ミャンマー沿岸における有害・有毒植物プランクトンの
発生・増殖機構に関する調査研究
Su MYAT1）, Maung Saw Htoo THAW1）, 藤瀬  里紗1）, Khin Ko LAY2）, 小池  一彦1）
1）広島大学大学院生物圏科学研究科，739-8528 東広島市
2）ミャンマー水産局，ヤンゴン，11062 ミャンマー
Research on the occurrence and the growth mechanisms of potentially harmful
dinoflagellate species found in the Myanmar coast
Su MYAT1), Maung Saw Htoo THAW1), Lisa FUJISE1), Khin Ko LAY2), Kazuhiko KOIKE1)
1)Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, 
Higashi-Hiroshima 739-8528, Japan



















なる Alexandrium tamiyavanichii, Gymnodinium catenatum, Dinophysis caudata，赤潮原因となる Prorocen-
trum sigmoides, P. micans, P. rhathymum, P. shikokuense, Gonyaulax spinifera, G. polygramma, Lingulodinium 
polyedrum, A. affine および Noctiluca scintillansなどが見られた。シスト試料には有害種の G. catenatum, G. 
spinifera, A. affine および A. tamiyavanichiiなどが含まれていた。 
　Kadan島北東部で遭遇した赤潮には主に P. rhathymum （81,250 cells L-1）が含まれ，これに P. shikokuense 
と A. affineが続いた。これらの種の査定は rDNA解析によっても確認し，ミャンマーにおける初めての赤
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P. shikokuenseは15 ºC において µ2 = 0.87 day -1, 25 ºCにおいて 0.85 day -1, 30 ºCにおいて0.75 day -1の幅広い
温度耐性を示した。一方，A. affine は15 ºCではほぼ増殖せず，低緯度海域に適応していることがうかがえた。 






Towards Recovery of Fisheries Industry and Coastal Community affected by 
Great East Earthquake and Tsunami：Comparative Study on the Recovery 
Process from Sumatra Earthquake and Great Indian Ocean Tsunami
MASAHIRO YAMAO










































Cerebellar neuron activities in fear learning in goldfish
Masayuki YOSHIDA













































In situ observation of chocolate-model triacylglycerol 
crystal growth in molecular level
Hironori HONDOH
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広島市近郊における伝統的青果物流通主体の形成・展開と
産地維持機能に関する研究
細野  賢治，矢野  泉，高梨子  文恵
広島大学大学院生物圏科学研究科，739-8528 東広島市　
A study of development of traditional vegetable shippers and their factor for 
maintaining vegetable producing districts in Hiroshima urban area
Kenji HOSONO, Izumi YANO, Fumie TAKANASHI



































Basic studies concerning of introduced and established aquatic animals from 
foreign countries as fishing bait
Hidetoshi SAITO






























Milk production of dairy cows fed diet with low proportion of Italian ryegrass 
silage cultivated with different fertilizer application methods
Yuzo KUROSAWA
Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University,







































10-4 研究科長.indd   170 13/02/02   13:12
